Transition of Critique on "Cost or Market Price whichever is Lower Principles" by 山崎 佳夫
-130一
低価主義批判の変遷






































































(2) W. A. Paton & R. A. Stevenson, Principles of Accounting, 1918, pp. 452-469, 
475-6 . 




のである。」 (Ibid.,p. 453) 




















































































ntials of Accounting, 1938, Advanced Accounting, 1941〕においては次第に原価主義
に変ってきた。これら評価論上の変貌は，アメリカの経済社会の変動を反映するもの
であるといわれる。
i(2) W. A. Paton & A. C. Littleton, An Introduction to Corporate Accounting Stan-
dards, 1940, p.13，中島省吾訳21頁，ほかに用役説を唱えたものとして C.E. Sprague, 
The Philosophy of Aαounts, 1907, J. B. Canning, The Economics of Accountancy, 









(3) W. A. Paton, Cost and Value in Accounting, ]. of A. Mar., 1946. 
(4) W. A. Paton, Accounting Procedures and Private Enterprise, ]. of A. April 1948. 




















































































































































































注（1) H. 'E. Miller, The 1948 Revision of The American Accounting Associations Stat-
ement of Principles, A. R. Jan., 1949. 
(2) Accounting Research Bulletin, No. 29, 1947, No. 43, 1953. 







(5) G. 0. May, Financial Accounting, p. 187.木村重義訳204-5頁
(6) W. A. Paton, The Cost Approach to Inventories, J. of A., Oct., 1941, Advanced 










Accounting Terminology Bulletin No. l,＇京eviewand Resum2，” p. 13，前掲共訳134
頁）
(8）取替原価基準の合理性と意義について， A A. A会計原則追補報告書第1号〔Ace-













(9）保有損益という用語は， E.0. Edwardsおよび P.W. Bellが，彼等の共著「企業
所得の理論と測定」（TheTheory and Measurement of Business Income）において用
いたのにはじまる。彼等は保有利得を定義して，資産（あるいは負債）が会社の所有
期間中に，その価格の上昇（あるいは負債の価格の下落）によって利得をもたらす出



















losses from market fluctuations and price level changes）とに分割表示するよう勧告
している。
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